











Economic Integration between Japan and China and 
the Role of International Migration
薛　　秀　娟
The purpose of this study is to clarify the relationship between 
investment and migration, through research on China’s foreign direct 
investment（FDI）. In order to do so, it is necessary 1） to clarify the current 
situation and trends of FDI and migration from China to Japan, 2） to 
conduct an empirical analysis on trade -（investment）-migration link. The 
main findings are a） the presence of Chinese migrants in Japan has strong 
influence on FDI from China, b） new comers and established Chinese 
migrants play different roles in FDI from China to Japan. Finally, the author 
proposes: The government of Japan should relax immigration regulations 
to facilitate entry and extend stay of Chinese managers, engineers and 
specialists as well as permanent residents; together with the conditions of 
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2　2011年 3月の第 11期全国人民代表大会第 4 回会議において採択された「国民経済及び社会




















































年 フロー（億ドル） フロー前年比（％） ストック（億ドル）
2002 27 299 
2003 29 5.17 332 
2004 55 92.98 448 
2005 123 122.91 572 
2006 212 72.59 906 
2007 265 25.28 1179 
2008 559 110.90 1840 
2009 565 1.11 2457 
2010 688 21.72 3172 
2011 747 8.49 4247 
2012 878 17.62 5319 
2013 1078 22.78 6604 
2014 1231 14.19 8826 
2015 1456 18.28 10978 
2016 1961 34.68 13873 






















1 中国香港 911.5 57.6
2 英領バージン諸島 193.00 12.2
3 スイス 75.1 4.7
4 アメリカ 64.20 4
5 シンガポール 63.1 4
6 オーストラリア 42.4 2.7
7 ドイツ 27.2 1.7
8 カザフスタン 20.7 1.3
9 イギリス 20.7 1.3
10 マレーシア 17.2 1.1














































































































7　2018年ジェトロの China’s New Generationの調査を参照




手法 事例 実施年 業種
M&A
中国動向集団→ PHENIX 2009 繊維
上海電気集団→田辺包装機械設備 2009 紙箱包装設備
波興瑞電子有限会社→マーク光学 2009 カメラ・レンズ
蘇 電器→ラオックス 2009 家電




山東如意集团→ Renown Inc 2010 繊維
レノボ→ NEC 2011 PC
湖南科力远新能源→パナソニック 2011 電池
欧陆之星→ SDC 2011 宝石
浙江富通→昭和电缆 2011 通信
三洋電機→ハイアール 2011 家電
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ランキング 2018年度 2019年度 一人当たり消費額（2019年度）元
1 タイ 日本 6879
2 香港 タイ 5114
3 日本 シンガポール 6911
4 シンガポール 香港 3004
5 モルディブ 澳門 4000
6 マレーシア マレーシア 4579
7 台湾 ベトナム 4657
8 インドネシア モルディブ 16578
9 澳門 インドネシア 7344






























































11 就学 永住者 特別永住者
2006 1,553 17,634 21,883 88,074 21,681 117,329 3,086
2007 1,729 23,247 26,692 85,905 22,094 128,501 2,986
2008 2,096 27,665 31,824 88,812 25,043 142,469 2,892
2009 2,555 27,166 34,210 94,355 32,408 156,295 2,818
2010 3,300 25,105 34,433 134,483 169,484 2,668
2011 3,974 22,486 34,446 127,435 184,216 2,597
2012 4,423 20,924 33,537 113,980 191,958 2,116
2013 5,057 20,588 33,323 107,435 204,927 1,963
2014 6,394 20,873 34,574 105,557 215,155 1,596
2015 8,690 60,504 108,331 225,605 1,277
2016 11,229 68,274 115,278 238,438 1,154
2017 12,447 75,010 124,292 248,873 1,027
2018 13,397 81,736 132,411 260,963 872
資料出所：法務省「在留外国人統計」に基づいて筆者作成
表 6　日本における中国人の日中間移動の実態
年 流入 流出 純流入 在留（旧登録）外国人
2002 527,796 485,285 42,511 424,282
2003 537,700 494,242 43,458 462,396
2004 741,659 709,426 32,233 487,570
2005 780,924 736,164 44,760 519,561
2006 980,424 937,924 42,500 560,741
2007 1,140,419 1,095,299 45,120 606,889
2008 1,212,329 1,167,901 44,428 655,377
2009 1,236,250 1,208,593 27,659 680,518
2010 1,661,222 1,651,304 9,918 687,156
2011 1,332,700 1,345,730 -13,030 674,879
2012 1,626,265 1,609,636 16,629 683,412
2013 1,604,621 1,584,635 19,986 649,078
2014 2,536,571 2,506,590 29,981 654,777
2015 4,497,238 4,463,464 33,774 665,847
2016 5,172,945 5,134,232 38,713 695,522
2017 5,761,064 5,714,896 46,168 730,890





























11 2010年 7月 1日から、在留資格「留学」と「就学」を一本化したため、「就学」のデータも「留
学」に統合された。






直接的な効果 : ＋ ＋
選好効果（preference effect） なし ＋
情報伝達効果（Information bridge effects） ＋ ＋
契約履行効果（Contract enforcement effects） ＋ ＋
間接的な効果 :
消費のスピルオーバー（Consumption spillover effects） なし ＋
本国送金資金効果（Remittance-funded effects） ＋ なし



























度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
日本国内の中国系現地法人企業 846 0 1 .17 .37
2000年以後設立された現地法人 846 0 1 .15 .33
日本国内の中国系製造業企業 846 0 1 .13 .36
中国の実質経済成長率　 846 6.57 14.25 9.17 2.09
ドル /円為替レート 846 12.34 15.47 13.91 .99
中国人特別永住者 846 0.0 1367.0 54.24 166.94
中国人永住者 846 14.0 65079 3359.57 7333.09
中国人技術・人文知識・国際業務 846 13.0 30387 1056.87 2963.80
中国人経営・管理者 846 0.0 4938 97.90 384.27
都道府県別賃金水準 846 204 442 334.82 42.28
首都圏ダミー 846 0 1 .09 .27
中部圏ダミー 846 0 1 .09 .27






































































係数 標準誤差 Wald 自由度 有意確率 オッヅ比
中国経済成長率 － 0.211** 0.102 4.301 1 0.038 0.809
ドル／円為替レート 0.006 0.017 0.119 1 0.730 1.006
中国人特別永住者の数 0.048*** 0.011 18.150 1 0.000 1.049
中国人永住者の数 0.000 0.000 1.879 1 0.170 1.000
中国人技術・人文知識・
国際業務者の数
0.000 0.000 0.099 1 0.753 1.000
中国人経営・管理者の数 0.004** 0.002 3.441 1 0.064 1.004
都道府県の賃金水準 -0.015** 0.007 4.978 1 0.026 0.985
首都圏ダミ - -4.503*** 1.293 12.128 1 0.000 0.011
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中部圏ダミ - 0.443 0.564 0.617 1 0.432 1.557
関西圏ダミ - 0.868 0.564 2.368 1 0.124 2.383
定数 1.742 1.901 0.840 1 0.359 5.711
－ 2対数尤度 Cox-Snell R2 乗 Nagelkerke R2 乗
339.101a 0.403 0.671
サンプル数 846
表 10　 （被説明変数：Ln （p/1-p）P：2000年以後に日本に設立された中国系企業
の投資確率・産業計）　ロジステイック回帰モデル
係数 標準誤差 Wald 自由度 有意確率 オッヅ比
中国経済成長率 -0.078 0.125 0.385 1 0.535 0.925
ドル /円為替レート -0.031 0.023 1.789 1 0.181 0.970
中国人特別永住者の数 0.001 0.001 1.716 1 0.190 1.001
中国人永住者の数 0.001*** 0.000 14.303 1 0.000 1.000
中国人技術・人文知識・
国際業務者の数
0.001** 0.000 3.916 1 0.048 1.001
中国人経営・管理者の数 -0.001 0.002 0.270 1 0.603 0.999
都道府県の賃金水準 0.011 0.007 2.316 1 0.128 1.011
首都圏ダミ - -5.811*** 1.696 11.735 1 0.001 0.003
中部圏ダミ - 0.587 0.635 0.855 1 0.355 1.799
関西圏ダミ - -0.071 0.843 0.007 1 0.933 0.931
定数 -4.644** 2.011 5.332 1 0.021 0.010





　 係数 標準誤差 Wald 自由度 有意確率 オッヅ比
中国経済成長率 -0.158* 0.094 2.811 1 0.094 0.854
ドル /円為替レート -0.007 0.016 0.193 1 0.660 0.993
中国人特別永住者の数 0.002* 0.001 2.955 1 0.086 1.002
中国人永住者の数 0.001*** 0.000 17.151 1 0.000 1.000
中国人技術・人文知識・
国際業務者の数
0.001*** 0.000 9.580 1 0.002 1.001
中国人経営・管理者の数 -0.005*** 0.001 12.244 1 0.000 0.995
都道府県の賃金水準 -0.001 0.005 0.075 1 0.785 0.999
首都圏ダミ - -6.804*** 1.618 17.684 1 0.000 0.001
中部圏ダミ - -0.295 0.545 0.294 1 0.588 0.744
関西圏ダミ - 0.223 0.580 0.148 1 0.700 1.250
定数 -1.134 1.497 0.573 1 0.449 0.322
－ 2対数尤度 Cox-Snell R2乗 Nagelkerke R2乗
359.956a 0.351 0.61
サンプル数 846
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